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Gneissose xenolith occurs in the alkali basalt that intrudes into the Sanbagawa low-grade schist in central Shikoku, SW Japan.  
In the presentation, quenched melt and related mineral textures as observed in the xenolith, which evidences that the xenolith 
has probably sustained partial melting by the heat derived from magma of the alkali basalt, will be presented along with 
textural comparison of the osumilite-bearing gneiss from the Napier Complex in East Antarctica, and the possibility of the 





















ルが産出する。ガラスの化学組成は多様性に富んでいるが（SiO2=43-72, Al2O3=10-33, FeO= 0.4-20, MgO=0.1-8.8, 





ざくろ石（含ゼードル閃石）＋黒雲母＋アルカリ長石＋石英＋斜長石 ⇒ 珪線石＋菫青石＋スピネル＋メルト 
 上述した組織の中で、長柱状の珪線石が方向性を持ってガラス中に産出する組織は、東南極ナピア岩体に産出す
る大隅石の組織に似ており、同岩体のピークの変成作用時に部分溶融が生じた可能性を示唆する。 
